




























* FUJITA, Haruhiro〔情報システム学科〕（Department of information Systems）
マチュ・ピチュ遺跡の立地、地理的特徴、歴史的背景、
遺跡保存および観光概況
Geo-locational and geographical properties, historical background, conservation of sanctuary 




























 遺跡は北部の街区および南部の段々畑（アンデネス）区からなり、街区の標高は 2,400 ～ 2,450 ｍ
で起伏は段々畑区より平坦である。大規模な切り取りや盛り土による地形改変は見当たらず自然
の地形を利用して建設されたものと藤沢・垣見は報告している 1）。しかしながら、街区をはずれ



































いる 3）4）。彼の後継王トゥパク・インカ・ユパンキ（在位 1463 ～ 93）およびワイナ・カパッ
ク（在位 1493 ～ 1525）によって、北はエクアドル、コロンビアの一部、ペルー・ボリビアの
主要部、南はアルゼンチン一部とチリ主要部に至るまで南米史上最大規模の領土を拡大したにも



















































































































ている。ハイラム ･ ビンガムが発見しエール大学に保存されている人骨 173 体を再分析し、男











































































































































 この現地ランドオペレーターが取り扱う日本人観光客は年間 10,000 ～ 12,000 人で、そのう
ち起立・歩行が不可能な重篤な高山病患者は年間 20 ～ 30 名程度、行動はできるがガイドに報




で移動、列車にてマチュ ･ ピチュ村（標高 2,000 ｍ）に移動して宿泊してからマチュ・ピチュ
観光、聖なる谷間観光、クスコ観光と標高の低いところから観光を開始するルートである。
13　今後の課題


























 9）Life Styles of the Rich and Famous: Luxury and Daily Life in the Households of Machu 
Picchu's Elite. Lucy C. Salazar and Richard L. Burger, Places of the Ancient New World, Edit. 
Susan Toby Evans and Joanne Pillsbury, 334-366, 






　The group of Inca remains of Cusco, in the Sacred Valley to Machu Picchu remain along the 
Vilcanota River was investigated, and geographical properties of the remain group, geo-location, 
historic background of urban construction, deteriorations of remain and conservation practices 
of Machu Picchu remain were reported.  The Machu Picchu remain is located in the saddle of two 
south-north jointed peaks, Machu Picchu Peak and Huaina Picchu Peak, surrounded by the 
locational environments of steep terrace fields and sharp gauge down to the Vilcanota River.  It 
was considered very likely that the remain was constructed during the prosperity phase of Inca 
according to the architectural style.  The evidences from a recent archaeological study and the 
functional lack of a substantial food storage, support logically the assumption as a seasonal royal 
estate of Inca.  The investigation of deterioration at the Great Tower of Shrine of the Sun and the 
Intihuatana, those were considered as the most sacred places in the remain, was conducted.  The 
tourism environments including transportation to the Machu Picchu remain was also described.
Keywords: Machu Picchu remains, Vilcanota river, geo-location, conservation of remains, tourism 
environments
